





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　‘ＩＯｂｊｅＣｔｌ‘くobjeCt ClaSS name＞I‘ : 1‘＜Ob:jeCt Varlable＞
　　　【ISUperS’












































































































































































































































　　　＜ｏｂｊｅｃｔ ｖａｒｉａｂｌｅゝ 嗣＝�　＜ｏｂｊｅｃｔ：ｃｌａｓｓ ｎａｒｎｅ＞｜
＜ＣｂｊｅＣｔ Ｖａｒｉａｂｌｅ＞ １１＿１１　１‘｛１‘＜ＣｂｊｅＣｔｌａＳＳ ｎａｒｎ｛９
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛ＩＩ／１ ４０ｂｊｅＣｔ ＣｌａＳＳ ｎａｍｅりII｝¨　｜
＜cbject varia111e＞・－¨4cbject=class name＞
　　　　　IlexCept=II‘（・＜objeCt ClaSS nameゝ｛II ，・＜ObjeCt ClaSS naZne＞｝I‘）I’｜
くobjeCt=variable＞’I－1140bjeCt=ClaSS naa9 “part＿Ofl‘＜objeCt Variable＞｜
く0bjeCt=Variable＞I’一¨｛＜Ob:ｊｅＣｔＣｌａＳＳｎａｍｅ＞｝
　　　　　１１ｐａｒｔｎａｴnell＜name＞Ilpart＿Of・＜objeCtVariable＞｜






















































































































































































　　　　　　　【I‘nO＿Changej･ ･IP ’1［II 4atﾋribUte variab1Ep
　　　　　　　　　　　　　　｛I’，”＜attribUte Variable＞｝111 11 11）・ II；1「」
　　　　　　　【I’Change＿WithJriOrity一一 ･’（III’［IIII（¨＜attribUヒe variable＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¨，11<priOrit:yゝ･I）II
























































































































































































































































































































































































































































cl: O＜current Qf circuit(今)＜Max＿curTent
c2: current of circuit ＝N4ax current
　　　　　　　　　　　　　　　　－
c3:O＜current of circuit(4)＜Max＿current
c4: curTent of circuit ＝0
tl: 20＜temperature of light bulb<Te
t2: temperature of light bulb ＝Te
t3: Te＜temperature of light bulb
bl: 10000＞capacity of battery＞0













































































































































































































































































































































































































































１０Ｎ←ＯＮ-ＳＡＴ 1.40081 － 1.5381 486.16－innnity 0.2
２ ０Ｎ-ＯＮ-ＯＮ 1.4－1.40081 482.75－innnity 0.2－5.0
３ ０Ｎ-ＯＮ-ＯＦＦ 0.7－1.4 O－233､567 4.94
４ ０Ｎ-ＯＦＦ-ＯＮ O－1.4007 100,000 －innnity 0.842－5.0
５ ０Ｎ-ＯＦＦ-ＯＦＦ O－1.4 O－233､567 4.94
６ ０ＦＦ-ＯＮ一ＳＡＴ I.40081ぺ0.0 460.9－innnitv 0.2
７ ０ＦＦ-ＯＮ-ＯＮ 1.4－10.0 457.8－488.53 0.2－5.0




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回数 yの下限値 yの変化率 Zの下限値 Zの変化率
１ ０ １
２ ２ ２ ３ ２
３ ６ ４ フ ４
４ 誹 ８ 15 ８




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































記号 DFFへの電圧(volts) DTLへの電圧(volts) DTLからの電圧(vo㈲ DTLのTr
の状態
ａ 1､j 5.0 0.2
飽和
ｂ ＞1.4 1.40078ﾌ 0.200808
Ｏｎ
Ｃ ＞1､4 1.399978 5､0
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